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Accidents involving bus rollover can be classified as one of the most fatal 
types compared to other types of motor-vehicle accident. There are various aspects 
that lead to occupant injury and fatality. Two prominent aspects are superstructure 
strength and occupant kinematics. This study deals with the two stages of analyses 
which are superstructure strength having rollover and occupants kinematic analysis. 
In accordance to UNECE R66, the bus superstructure should be able to withstand the 
impact load produced by the rollover accident. The validation process using finite 
element model was done by comparing the strain results obtained from simple box 
rollover experiment with the simulation results. A total of four full-scale models of 
the bus superstructures had undergone rollover simulation using finite element 
analysis software. The predicted results suggested that the structural strength having 
rollover strongly depends on the bus design parameters in terms of the beam profile 
size and main bus dimensions. Analyses of the occupant kinematics were also 
included in this study. Occupant’s injury of restraint occupant was compared to 
unrestraint occupant using the Mathematical Dynamic Model (MADYMO) software. 
Overall, the injury indexes for unrestraint occupant are greater than that for restraint 
occupant. By using a restraint system, the occupant injury and number of fatalities 








Kemalangan yang melibatkan bas berguling boleh dikategorikan sebagai 
kemalangan paling bahaya jika dibandingkan dengan jenis kemalangan yang lain. 
Terdapat pelbagai aspek yang menyebabkan kecederaan dan kematian kepada 
penumpang. Dua aspek yang terpenting adalah kekuatan rangka bas dan kinematik 
penumpang. Tesis ini merangkumi dua peringkat kajian iaitu analisis kekuatan 
rangka bas yang berguling dan analisis kinematik penumpang. Berdasarkan piawaian 
yang ditetapkan oleh UNECE R66, struktur rangka bas perlu mempunyai kekuatan 
yang cukup bagi menahan hentakan yang berpunca daripada kesan bas berguling. 
Proses pengesahan bagi kaedah unsur terhingga telah dijalankan melibatkan 
perbandingan keputusan terikan antara eksperimen gulingan kotak mudah dan 
simulasi gulingan kotak mudah. Empat buah bas terlibat dalam proses simulasi bas 
berguling dengan menggunakan perisian kaedah unsur terhingga. Hasil analisis 
mengesahkan kekuatan struktur bas yang mengalami kemalangan bas berguling 
bergantung kepada rekabentuk bas yang terdiri daripada saiz profil rasuk, dan ukuran 
utama dalam bas. Analisis kinematik penumpang juga turut dimasukkan ke dalam 
kajian ini. Kecederaan yang dialami oleh penumpang yang memakai tali pinggang 
keledar dibandingkan dengan penumpang tanpa tali pinggang keledar dengan 
menggunakan perisian model dinamik matematik (MADYMO). Secara umumnya, 
indeks kecederaan yang dicatat oleh penumpang tanpa tali pinggang keledar melebihi 
penumpang yang memakai tali pinggang keledar. Dengan menggunakan sistem 
sekatan, kecederaan penumpang dan seterusnya kematian dapat dikurangkan.   
